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　Abstract:　The Antarctic Ice Sheet is a major source of future sea-level rise due to 
global warming. Reconstruction of the past Antarctic Ice Sheet is essential to understand 
the mechanism of the Antarctic Ice Sheet response to global and regional climate changes. 
However, the shortage of geological evidence of sea-level and ice-sheet records makes it 
difficult to reconstruct the Antarctic Ice Sheet changes. The geomorphological survey is 
conducted in the 61st Japanese Research Antarctic Research Expedition, and the objective 
of this survey is to obtain sea-level and ice-sheet records from Lützow-Holm Bay in East 
Antarctica. We measured the bathymetry and collected sediment samples in shallow water 
of Langhovde. We also collected the rocks for measuring cosmogenic nuclide and the 
terrestrial surface sediments, and took an interference pattern under the ground by the 
ground-penetrating radar in both the Langhovde and West Ongul Island. The data collected 
will be used to obtain geological evidence of the Antarctic Ice Sheet changes in the future 
expedition. We report the summary of the geomorphological survey such as planning, 
logistics, and records.
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1．　は じ め に
　第 61次日本南極地域観測隊（the 61st Japanese Antarctic Research Expedition: JARE-61）では，
観測の一部として東南極・宗谷海岸の露岩域であるラングホブデ（Langhovde）と西オング
ル島（West Ongul Island）において地形調査を実施した（図 1）．この調査は重点研究観測「南
極から迫る地球システム変動」のサブテーマである「地球システム変動の解明を目指す南極
古環境復元」の一環で行われ，過去の南極氷床変動史の復元に焦点を当てたものである．
　調査期間の前半（2020年 1月 5日－1月 22日）は，ラングホブデにおける水上・陸上調
査を実施した．この前半の調査では，日本南極地域観測隊史上初めて Zodiac社製のボート
を用いた水上調査を実施し，浅海域の海底地形データを取得した．調査期間の後半（2020








課題である（例えば，DeConto and Pollard, 2016）．また，現在の南極氷床における質量収支
の評価には，過去の南極氷床の変動に起因する固体地球の変形を考慮する必要がある（奥野，










図 1　宗谷海岸の地図．Quantarctica (https://www.npolar.no/quantarctica/) を
用いて作成した．












Table 1.  Field work plan and record. A, B, C, and D Cove are the tentative names. (1/2)
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表 1　行動計画および実施結果．A・B・C・D湾は仮称である．（2/2）
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調査地入りする計画を立案した．出発前の計画では 1月 5日に第一便でラングホブデ・ぬる







載した Zodiac社製のボート（CADETRIB310 NEO WHITE）を導入し，ぬるめ池および近傍
の浅海域（仮称 A・B・C・D湾）の測深および堆積物採取を行う計画を立てた（図 2）．測
深は国内で実績のあるレジャー用魚探探知機を利用した測深システムを導入した（山崎ほか，




































　当初の計画では 2020年 1月 5日に「しらせ」から CH機を利用して野外観測に出ること
が予定されていた（表 2）．しかし，「しらせ」の往路行程が変更され，2020年 1月 2日に野
















備を行い，午後にぬるめ池最深部（水深 15.8 m）でコアリングを実施し，約 280 cmの柱状
堆積物を採取した．1月 12日はぬるめ池の 2箇所でそれぞれ約 80 cmと 220 cmの柱状堆積
物を採取した．また，1月 13日はぬるめ池の 1箇所で約 200 cmの柱状堆積物を採取した．





を延長した（表 1）．1月 17日は D湾の測深を午前中に実施し，高校生コンテストの実験お
よび陸上調査を午後に実施した．1月 18日はぬるめ池周辺の陸上調査を終日実施し，1月
19日は D湾の測深を実施した．1月 20日と 21日は D湾の測深および表層堆積物の採取と
CTDによる観測およびドレッジによる生物調査を行い，撤収に向けた物資整理を行った．












施した．1月 28日の午後，東池から CH機 2便で撤収した．1便目は昭和基地に残置する物
資および廃棄物を昭和基地へ輸送し，2便目は採取した試料および本に持ち帰る物資を「し
らせ」へ輸送した．
図 2　 ラングホブデにおける試料採取地点．各シンボルは試料採取位置を示す．A・B・C・D 
Coveは本調査における仮称である．陸上柱状堆積物（TC: Terrestrial Core），宇宙線生成核
種（TCN: Terrestrial Cosmogenic Nuclide），表層堆積物（SS: Surface Sediments），トレンチ
（Trench），可搬式パーカッションピストンコアラー（PPC: Portable Percussion-Piston Corer），
エクマンバージ（EB: Ekman Barge），ドレッジ（Dredge）．標高データは Reference 
Elevation Model of  Antarctica（Howat et al., 2009）を使用し，図は the Generic Mapping Tools
（Wessel et al., 2013）を利用し，作成した．
Fig. 2.  Sampling locations in Langhovde. Symbols indicate the sampling locations. A, B, C, and D Cove are 
the tentative names of this survey. TC: Terrestrial Coring, TCN: Terrestrial Cosmogenic Nuclide，
SS: Surface Sediments, PPC: Portable Percussion-Piston Core, and EB: Ekman Barge. The digital 
elevation model is from Reference Elevation Model of Antarctica (Howat et al., 2009). This figure is 

















測線を示す．陸上柱状堆積物（TC: Terrestrial Core），宇宙線生成核種（TCN: Terrestrial 
Cosmogenic Nuclide），表層堆積物（SS: Surface Sediments），トレンチ（Trench），可搬式パーカッ
ションピストンコアラー（PPC: Portable Percussion-Piston Corer），エクマンバージ（EB: 
Ekman Barge），地中探査レーダー（GPR: Ground Penetrating Rader）．標高データは Reference 
Elevation Model of Antarctica（Howat et al., 2009）を使用し，図は the Generic Mapping Tools（Wessel 
et al., 2013）を利用し，作成した．
Fig. 3.  Sampling locations in West Ongul Island. Symbols indicate the sampling locations and the GPR 
measurement lines. TC: Terrestrial Coring, TCN: Terrestrial Cosmogenic Nuclide，SS: Surface 
Sediments, PPC: Portable Percussion-Piston Core, EB: Ekman Barge, and GPR: Ground Penetrating 
Rader. The digital elevation model is from the Reference Elevation Model of Antarctica (Howat et al., 
2009). This figure is made by the Generic Mapping Tools (Wessel et al., 2013).
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3.3.　物資整理・輸送














North Face VE-25を 3張り，montbell ステラリッジテント 3を 5張り，montbell ステラリッ
ジテント 5を 1張りの計 9張り準備した．ラングホブデにおける調査中の強風時には
montbell ステラリッジテントは張り綱が断裂したが，The North Face VE-25に異常は見られ




















Fig. 4.  (a) The bird view of Langhovde. The date is Dec. 29th, 2019. (b) The base camp at Langhovde. (c) 
The bird view of Lake Nurume. Photo by Mr. Kuno from JARE61. (d) Measuring the bathymetry at 
Lake Nurume. (e) Collecting a sediment core on the lake. (f) Collecting surface sediments at D Cove. 
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附表 1　試料採取位置．陸上柱状堆積物（TC: Terrestrial Core），宇宙線生成核種（TCN: Terrestrial 
Cosmogenic Nuclide），表層堆積物（SS: Surface Sediments），トレンチ（Trench），可搬式パー
カッションピストンコアラー（PPC: Portable Percussion-Piston Corer），エクマンバージ（EB: 
Ekman Barge），ドレッジ（Dredge）．A・B・C・D湾は仮称である．（1/7）
Appendix 1.  Sampling sites. TC: Terrestrial Core, TCN: Terrestrial Cosmogenic Nuclide，SS: Surface 
Sediments, PPC: Portable Percussion-Piston Core, and EB: Ekman Barge. A, B, C, and D 
Cove are the tentative names. (1/7)
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